

















This study elucidates the structure of the temporal progress of narratives in English and 
Japanese through cognitive linguistics. Native speakers of English and Japanese recognize 
time and display diff erent temporal systems. Therefore, this study elaborates the temporal 
structures of narratives in English and Japanese.
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 （2）　ａ　We are approaching the day of the exam.






 （3）　ａ　July 19th was her birthday; the next day I met her.
ｂ　7 月 19 日は彼女の誕生日だった。次の日、彼女と会った。

























例えば過去の事態を表す場合、発話時（Speech Time：以下 ST）から RT は距離を取る。認








 （5） RT RT
NOW
ST 
RT  ET（Future） 
ET（Perfect） 
 ET（Past） 
ET（Past Perfect）   












中村（2019）では上記の日本語型の事態把握を I モード（Interactional mode of cognition）と
定義している4。
日本語の時間把握も I モード的である。英語の時間把握を表した文法形式である時制は、話し


























 （9） PAST  NOW FUTURE 
























象の事態の起動点も終了点も認識できないとする。加えて 3. 1 や 3. 2 の英語と日本語の時間把握
の認識に基づいて、それぞれの物語文中の時間の進行について分析を行う。
3. 3. 1　英語の物語文の時間の進行
3. 1 の（5）のように英語では RT を基準に時間を認識し、物語の時間の進行は RT の進行に
依存している。次の（10）の物語の時間の進行について分析してみる。
（10）　 She tottered out onto her porch at twenty to eleven on the morning of July twentieth, 
carrying her coffee and her toast with her as she did every day that Coca-Cola 
thermometer outside the sink window read over fi fty degrees. It was high summer, 
the fi nest summer Mother Abagail could recollect since 1955, the year her mother 
had died at the goodish age of ninety-three. Too bad there ain’t more folks around to 
enjoy it, she thought as she sat carefully down in her armless rocking chair. But did 
they ever enjoy it? Some did, of course; young folks in love did, and old folks whose 
bones remembered so clearly what the death-clutch of winter was. Now most of the 
young folks and old folks were gone, and most of those in between. God had brought 
down a harsh judgment on the human race.
（Stephen King（1990）The Stand（English Edition）: 559）
（10）の物語中の時間の流れは下記の（10’）と分析可能で、（10”）のような時間構造をしてい
る。「---」は時間が離れていることを、「 , 」や「 | 」は前文と同時を表し、時間が進行していな
い。「>」は時間の進行を表す。ST は話者が物語を話していると仮定している時間で、（ST）は
話者がその時間から離れて、物語文中での NOW と認識される時間を表している。
（10’）　ａ　 「tottered out on her pouch」がこの段落の時間の基準（RT）、つまり物語の話し
手の過去であり、事態の具体的な発生時（ET）は「at twenty to eleven on the 
morning of July twentieth」となる。次の「carrying her coff ee ...」も現在分詞の
含意から、主節の表す時間と同時となる。
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ｂ　 「It was high summer」は気候を表し、be 動詞の語彙的意味から時間的有界性は認
められないので、前文の RT と同時となり、物語の時間は進んでいない。
ｃ　 「had -en」は事態（ET）が前文よりさらに以前の出来事を表し、基準時（RT）
自体は前文と同時である。また「thought」は「as she sat carefully down in her 
armless rocking chair」と同時間を示す。「sat carefully down ...」は開始点という
時間的有界性を含意するため、物語の時間は進む。
ｄ　 「Too bad there ain’t more folks around to enjoy it」は彼女の思考内を表し、
「thought」の RT（ET も）と同時である。さらに「enjoy」は認知主体の思考内の
事態なので、時間的有界性はなく、前文と同時で、物語は進行しない。
ｅ　 「Now」は前文の RT を基準にした物語中の現在であり、「were gone」はその RT
より以前の事態の ET である。









ET ------- RT（ST） 
  ET, RT -------------------- ST 
tottered
at twenty to eleven on the morning of July twentieth 
ET, RT 
it was high summer 
were gone NOW 
ｆ ET ------- RT 
had brought down a harsh... 





つまり ST と ET が同時である傾向が強い。さらに、RT のような時間の参照点を経由せずに時



























（11”）ａ　  ET,（ST） 
難しい



























































































































  ET,（ST） 
座って
  ET,（ST） --------------------------- ST 
読んでいた










































 4　中野（2017）では I モードのような事態内部に認知主体が入り込み、聞き手と同じ「場」で事態を認識する
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